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Fujio Komatsu 
Abstract 
The旦uthorattempted to synthesize nicotinic acid from quinoline， on巴 of
the high. temperature tar base， for the use of vitamjns. The synthesis was 
carried out by oxidation of quinoline with sulfuric acid und巴rthe presence 
of catalysts， such as mercuric sulfate， vanadium pentoxide or their mixtures. 
It determined the amount of oxidizing agents to be used， contact times， and 
reaction temperatures in relation to yields of the product. Maximum yield 
waS 8576 for mercllric sulfate. 
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a Three neck reaction fIask 
b Thermometer 
c Me町 ury-sealedstirrer 
d Condenser 
~ Electric heater 
f Mo白r
g SIide rheo.st，ヨt
h Oil bath 
量の硫酸(95%)をか!え煮沸し得た硫酸第二 第 l図 実験襲置
水銀を硫酸にて脱水乾燥粉砕し，約50mesh程度のものを利用したQ
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高収率 (85%)を， CXD…Hg 
SO.20g， 接触時間 30分の場
合.Z50-2GOoCに於いて良好
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第九図は収率と触媒量との関係を示す。 即ち (X)…反応温度270_2900C，接触時間 30分の
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分， 反応j温度250"'2GO oC， 
V20520g， HgSO./V20o =1/2 
の良収率を除いては・ (A)(B)
第8図 V205 触媒 反応温度と収率
(D)…の場合には，接触時間:;0-50分， V205が10"'5g，反応温度250-2900Cで1 Hg"SO，jV2 
0，=2の時が良収好率を示している。
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No. gr. gr. g I Temp ('C) ;Time(min.) Time (min.) I % (Theor) 
3ラ3 .43 10 i 251~-263 I 30 40 57.0 
2 347 グ ノア 250-260 I 30 グ 56.6
3 330 ノケ グ 2言。-262 I 30 1/ 54.0 
4 353 ググ 249-259 I 36 45 49.2 
ノF 3雪3 / I 251~263 45 54 41. 8 
6 1 1 1 250-262 20 30 40.0 
7 1 I! I! 2ラ1-263 10 20 15.0 
8 1 I! 1 270-285 30 ~O 言6.0
9 1I I1 1 300-29雪 30 1 !日.0
10 1 1I 1 240-245 30 40 20.0 
1 1/ I1 1 241-246 100 11:) 2旦.0
12 1/ 1 non 280-295 250 269 2.う
13 I! I1 二0 247-261 60 70 34.7 
14 I! I1 I1 251-271 20 30 25.0 
15 I1 I1 1 250-262 90 10ヲ 18.9 
16 " I1 1I 2日-270 30 40 45.0 
17 I1 1 1 249-240 120 129 ち.4
18 1I 1/ I 238-241 41 50 9.4 
19 1 1 1 239-240 62 70 
20 I! 1 1 238-240 20 30 
21 1/ 1 1 238-240 10 20 non 
22 1 1 I! 245-275 30 40 85.6 
23 I! I! I! 251-273 42 51 ち;7.2
24 /1 I! I! 219-261 言i 60 48.3 
2号 ノツ λY I! 250-271 60 70 23. 7 
26 1 249-269 9J 100 3.9 
V205触媒 (NoB) 
H2S04 IOrganic!Ca凶 ystl Re旦ctionI Reaction 1 Total 1 Coppιnicotina恰
No. I 9ラ匁 I Bases I I I 
gr I gr. gr 1 Temp (CC) ITime(min.)1 Time (min.) 1 忽 (Theor)
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I! 40 45.0 
" /ケ 46.0 
ノケ 45.0 
59 30.0 
15 29 17.0 
40 40.0 

















67 / /1 日ニo ノツ 1/ 1 31. 0 
68 /1 1 20 10 1 30 40 42.0 
69 1 /1 20 う H 30 40 36.0 
70 !I !I 10 20 1 1/ 40 38.0 
71 1 /1 10 10 /1 1 22.0 
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